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Abstract
Students studying to become care workers need to understand the current state of senior citizens
who live in their region through continuous volunteer participation. Locally situated courses are
desirable for these volunteer experiences.
As a result, the students did not take a limited view on the elderly as simply needing care, but took
a broader view and treated the elderly as ordinary citizens. They were able to discover why healthy
elderly people came to need care, what could be done to prevent the need for care, and how to relate
to them in concrete terms so as to provide solutions to their problems.
This demonstrates that, in order to enhance care services education in the future, we must offer
appropriate support for not only in-school education and specialized intensive care giving, but also for
light- to mid-level in-home elderly care, establishing a broad range of opportunities to learn about
social welfare.
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の4 5 0時間のうち4 1 0時間が施設介護実習となってお
り，学生は地域で生活する高齢者との関わりが少ない現
状である．
しかし2 0 0 5年の介護保険法改正後は，施設介護から在



































は，2 0 0 8（平成2 0）年6月～1 2月の月2回（隔週土曜
日）で，時間は午前1 0時～1 2時に開催された．参加者
はＭ地域住民で，自由に参加できる形式であった．参加
平均年齢6 8 . 8歳で，参加者の平均受講者数は，3 8 . 8人
であった．
この地区は，1 9 7 0年代に市が宅地を分譲し公募した
地区で，2 0 0 8 (平成2 0 )１）年世帯数は2 0 3世帯（独居世
帯2 5世帯）で地域住民5 2 7人(男2 4 5人女2 8 2人）．平均
世帯構成人数は，2 . 5 9人，年少人口は4 2人( 8％），生産











































































































































































































































































厚生労働省報告書（2 0 0 6）「介護福祉士のあり方及び
その養成プロセスの見直し等に関する検討会」
古谷野恒・安藤孝敏編著（2 0 0 3）：「高齢期を見る
目」新社会老年学，シニアライフのゆくえ，ワールドプ
ランニング，
柴田範子（2 0 0 7）：「時代の変容とともに歩む介護
福祉教育」，『介護福祉教育』13（1），3-4，
津田理恵子・木村あい（2 0 0 9）：「実習における高
齢者とのコミュニケーション」『介護福祉教育』1 4（2）
37-38
松浦智和，池森康裕（2 0 0 8）：「介護福祉教育方法
に関する一考察」，『介護福祉教育』14（1），
山戸隆也（2 0 0 9）：「介護福祉士の役割に関する研
究序説」『介護福祉教育』14（2）
九州保健福祉大学研究紀要 11：17 ～22 ，2010
